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Abstract：Ishii Juji （石井十次 1865-1914）is  a very famous  person as the Pioneer 
of the social welfare worker in Japanese modern times. He founded and managed 
the Okayama Orphanage (1887-1926). Especially, the national tour of the Okayama 
Orphanage’s Lantern and Brass Band had a great impact on the general public in Japan.  
 In this essay, I firstly conducted a research on the musical phenomena of the Okayama Orphanage. 
The results follow.　1. Ishii considered The Okayama Orphanage Brass Band as a separate 
organization from The Eastern Salvation Army’s Brass Band.  2. The Eastern Salvation Army 
was different from The Salvation Army.  3. The Okayama Orphanage Brass Band didn’t model 
the Salvation Army’s Brass Band.  4. Although the Okayama Orphanage in the 1890s used music 
as a signal or a commercial purpose, it wasn’t the special manner in that time.  5. The Okayama 
Orphanage Brass Band gave the image for the junior orchestra.   
 Additional research on music situation in The Okayama Orphanage Brass Band or Lantern Brass 
Band is needed more close investigations with their music materials such as music notes, their 
concert programs, and so forth. It will illustrate the development of the “music education” and 
“music scene” in modern Japan and, the intellectual influence between Christianity and traditional 
Japanese religions.










































に判断したもので，第１期が 1893（M26）年 11 月 ‐
1897（M30）年 12 月，第２期が 1898（M31）年１月
‐ 1899（M32）年 12 月，第３期が 1900（M33）年１月
‐ 1903（M36）年２月，第４期が 1903（M36）年
３月 ‐ 1905（M38）年，第５期が 1906（M39）年
１月 ‐ 1908（M41）年８月，第６期が 1908（M41）年
８月 ‐ 1911（M44）年 11 月となっている。このうち，
本稿では，第 1 期を中心に，他分野での研究成果を反
映させるために，その前後の時代を扱う。






















































内を一巡す ‐ 中略 ‐ 仝六時食事喇叭の響くや九組に
分かれたる男女各其組に応じて食に就く三十分にして
集合喇叭朝礼拝を報す‐中略‐〔朝礼拝中〕「気を附け」
の喇叭にて会を始め讃美の後に ‐ 中略 ‐
仝九時就床喇叭は凄寂たる其音調を以て一同を眠に導
き院内粛然として又人語なし




































































































の， 両 記 事 を 通 し て 知 る こ と に な る（ 室 田 1998，
100-101）。ここから急速に救世軍に傾倒していく様子
が『日誌』から窺えるが，実際にブース将軍の代表的























































































































































































































































































































































































て」『岡山大学文学部紀要』　第 43 号，114 ‐ 144，
2005
室田保夫「石井十次と東洋救世軍」　『キリスト教社会

















吹奏楽史 1869-2000』【59-87】 青弓社，2013 年
山本浩史「石井十次の教育思想における真正の教育の
成立過程―明治二七年ルソーの影響を中心に」『社会





































Holz， R. Ronald. Brass Bands of  The Salvation Army: 
















５〔1964（M27）年６楽 13 日付〕「（二）小野田君 ―
運動と音楽とは心を清くするの方法なりと勧めらる」
（石井十次『石井十次日誌（明治二十七年）』社会福祉
法人石井記念友愛社，170，1963）
〈注〉
１ この点において、風琴音楽隊となるのはもっと遅い。
２ 室井は「ここには『軍隊の喇叭隊』とあり救世軍様
式が窺え、後の音楽隊の萌芽を想起させるものである」
としている。（室井 1998，110）
３ 訳者注によると、邦文『救世軍歌集』74 番　チャー
ルズ・ウェスレー作詞（『最暗黒の英国とその出路』
p.230
〈資料：年表〉
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